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IssEr NARITA TAMOTsu NrsHIZAKI TosHIHITO MAEHARA 
The active ingredient of Hameran is the sodium salt of the calcium complex of the 
sulphated oxidative breakdown-products of polygalacturonic acid methyl ester. 
Hameran has the property similar to Heparin, exerting an antithrombotic and anti・
phlebitic action. 
Hameran was administered to 4 回sesof thrombophlebitis, with beneficial effects 
obtained. Pain, pain on moving and tenderness subsided within 2 or 3 days. Marked 
remission of edema of the vein was recognized in 1 and 2 weeks. 
Hameran had a slight effectiveness on patients complaining of persisting pain after 
operative removal of ganglion of the right elbow joint or of phlegmon due to paravenous 
inJect10n. 
In one patient, side effect of dermatitis occured, which however disappeared after 
discontinuing the administration. 
We suggest that the use of Occlusive Dressing Technique (0. D. T.) would be 


































症例2：小0 . ' 52才p 男．（凶4)
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症例 1. 吉 こ春〉郎 62才p 男，胆嚢癌
定全担汁裂のため K1 JOmg静注， 15mg内~を続けたが， トロ ンボテスト1.;,¥:gに低下したので，
K1 :lC'mg ，~p.;· j:, 30mg内服に地量しトロンボテスト52?,0と改涛され始めたときに Hameranを使用
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f; .ウロ ゲラフ ィン注射直後
尺側静脈，肘静脈の著日月な改善がみら仁る．
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1日2回リント布に伸ばして塗布する方法により 2
日目すでに肘関節屈伸時にみられた佐伯はなくなり，





































圧痛やや軽快したが， 12月11日なお，遅刻時疹Ji1ll'_<. f 
あり，発赤：t減少した. 12月28日？で；合した．
症例6：近一静l ~1 55才p 女．











































効を有し， 疹痛， 1：，；，「j, 常赤が 2～ 3日はにかj!J.とし








ネに Hameranを使用し， 中央潰場部以外の疹痛は 5

























Hameran I 土 J支 l ~'j·ドIJ,'
低下させるたハ，！ぶi凡なぶ位に使用する場合には注意
を要する．
Hameranの使用法は患部に塗布し， 一れをピニー
もシートで被覆する方法が最も効果的である．
